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Abstract
We consider retrodictive aspects of quantum theory. As a ﬁrst step, we adopt quantum mechanics of a single
free particle in one-dimensional space. Under successive mearsurements of particle position and momentum as
a wave packet, we derive estimation on retrodictive probability, which happens to coincide with the expression
for predictive probability into the past.





























































































となる。ただし σは正の定数であり、z = σ2 + it/2mと記した。














であり、その位置の分散が σ2となっている。一般の時刻 t(> 0)においては、波束の中心位置 x = pt/mは速度






簡単のため、時間間隔 τ ごとに逐次的に測定が繰り返されるものとし、測定時刻 tから次の測定時刻 t + τ の
間の時間発展を扱う。時刻 tにおいて波動関数が平均運動量 P で x = Qを中心とする位置の分散 σ2の規格化さ
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これは形式的には、時刻 t + τ において、運動量 p・位置 q で位置の分散が σ2 の最小波束が、自由粒子の
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